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Abstract: The paper aims to determine the reality of cyberbullying on the Madrasti (my school) platform from the
point of view of students and teachers. It identifies the requirements and challenges of developing the platform to face
cyberbullying. It makes a proposal for developing the platform’s role to face cyberbullying. It covered a randomly
selected sample of (126) female students and (420) female teachers. The result indicated that (25.4%) of the sample
were bullied, and (42.9%) of them believed that verbal bullying is the most common among students on the Madrasti
platform. Moreover, (54.8%) of them were aware of what to do when exposed to cyberbullying, while (35.7%) of them
do not have adequate awareness, and (9.5%) have some awareness. The results of the second question of the
questionnaire revealed the low role of the Saudi Madrasti platform in facing cyberbullying among middle school
students. The results of the third question revealed that the most important requirements for developing the platform in
facing cyberbullying, from the teachers’ perspective, include student counseling, enforcing regulations and laws,
community participation, and activating the relationship with parents). The results of the fourth question revealed that
the most significant challenges to developing the platform include the inability to alert students and teachers in case of
offensive messages outside the classroom.
Keywords: Educational platforms, Cyberbullying.
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ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ھﺪى ﻣﻄﺮ اﻟﮭﺬﻟﻲ
أﺳﺘﺎذ أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﯿﮫ اﻟﻤﺸﺎرك -ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯿﺮ ﺳﻄﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
اﻟﻤﻠﺨﺺ :ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﺗﺤﺪﯾﺪ واﻗﻊ دور اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﱡﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺗﺤﺪﯾﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ؛ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح
ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﻌﻨﻘﻮدﯾﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ) (126طﺎﻟﺒﺔ و ) (420ﻣﻌﻠﻤﺔ ،وأﺷﺎرت ﻧﺘﯿﺠﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%4,25ﻣﻨﮭﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ،وأن ) (%42,9ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺮون أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎًرا ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ،وأن ) (%54,8ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪﯾﮭﻦ وﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﯿﮭﻦ ﻓﻌﻠﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ) (%35,7ﻣﻨﮭﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻦ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ،و) (%9,5ﻟﺪﯾﮭﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻋﻲ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،أﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض وﺗﺪﻧﻲ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ أن أھﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﺤﺴﺐ رأي أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ )اﻹرﺷﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ،وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ،وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ أوﻟﯿﺎء
اﻷﻣﻮر ،وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ أن أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ) :ﻋﺪم ﺗﻨﺒﯿﮫ اﻟﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺈﺷﺎرات إﻧﺬار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع
رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﯿﺌﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ(.
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ -اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﺷﮭﺪت اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة طﻔﺮة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،ﻓﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ،إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ؛ ﻓﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ظﮭﻮر ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
وﻧﻈًﺮا ﻟﺘﺰاﯾﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة؛ ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾﺬاء اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻮادث اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ ،واﻟﻤﻄﺎردة
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﺳﺮﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ ،واﻹزﻋﺎج ،وﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺘﺨﺪام طﻼب اﻟﻤﺪارس واﻟﺸﺒﺎب ﻷدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛ ظﮭﺮ إﻋﺎدة
إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺰى اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻞ ﻗﺪرة اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﯿﺔ واﻧﺘﺸﺎًرا ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﮭﻮﻟﺔ ﻧﻘﻞ
اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﻊ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎطﻒ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻻ ﯾﺮى آﺛﺎر أﻓﻌﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﯿﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻘﺺ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ )(Akbulut et al., 2010
وﯾﻌﺪ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ وھﻮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺜﯿﺮ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻌﺎم ) . (Ockerman et al., 2014ﺣﯿﺚ اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ زﯾﺎدة ﻋﺪد ﺿﺤﺎﯾﺎه ﻣﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ) .(Safaria, 2016ﻣﻤﺎ زاد اھﺘﻤﺎم اﻹﻋﻼم ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ).(Hase et al., 2015
وﻟﻔﺖ اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﺪراﺳﺘﮭﺎ )(Hase et al., 2015؛ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﺮﻛﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ وﺧﯿﻤﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى) . (Rigby, 2007ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ واﻟﻤﺘﻨﱠﻤﺮ ﻋﻠﯿﮫ
) .(Cowie, 2013ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﯿﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﺎھﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،وﻛﺎن اﻷداء اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس أو اﻟﻄﻼب
ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻢ وﻏﯿﺮ ﻧﺎﺟﺢ ) .(Notar et al., 2013وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾُﺮى ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪارس وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺧًﺮا ،وﺗﺤﻮل إﻟﻰ
ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﺣﯿﺚ ﯾﺸﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ  17ﻋﻨﻮاﻧًﺎ ﯾﻮﻣﯿÕﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وأﻛﺪ أﻟﻔﺎرﯾﺰ ) (Alvarez, 2012أن اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻘﻨﯿﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة دﻓﻊ ﺑﺎﻷطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ.
وأﻛﺪت دراﺳﺔ ) (Mark & Ratliffe,2011أن زﯾﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺤﻮادث ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺎث.
وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﻓﻲ ﻏﺮف اﻟﺪردﺷﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ وﯾﺐ أو ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ أو اﻟﺼﻮر
اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﺎﺗﻒ ،وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ دراﺳﺔ ) (Kowalski & Limber,2007اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮاھﻘﻮن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ،ووﺟﺪت أن ) ( ٪97ﻣﻨﮭﻢ
ﻣﻤﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ  12و  18ﻋﺎًﻣﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وأن ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ) (٪45ﻟﺪﯾﮭﻢ ھﻮاﺗﻔﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺛﻠﺜﮭﻢ ﻣﺘﺼﻠﻮن ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺼﯿﺔ.
وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ،وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ( ) (Snakenborg et al., 2011وﻣﻨﮭﺎ دراﺳﺔ ) (Healy& Lynch,2013اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أن ) (%65ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ دﺑﻠﻦ ﻓﻲ إﯾﺮﻟﻨﺪا ،وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﺪارس ﻣﻮزﻋﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿÕﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ  3.767ﻣﻦ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أﻓﺎد ) (%11ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺮه واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ ) .(Kowalski & Limber, 2007وأورد
) (Magliano,2013أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وأﻛﺜﺮ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻹﻧﺎث .وﺗﻮﺻﻞ ) (Pilkey,2011إﻟﻰ أن ) (%37.8ﻣﻦ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ
ﺗﻜﺴﺎس ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و) (%56ﺷﺎھﺪوه وﻻﺣﻈﻮه ،ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع أﻗﺎﻣﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻻﻛﺘﺸﺎف
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ) (%43ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .وأﻓﺎدت ﻧﺘﺎﺋﺞ )(Painter,2014
أن ) (%14.1ﻣﻦ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﯿﻦ رﯾﻔﯿﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻼﻧﺘﮭﺎك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل  30ﯾﻮًﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء
اﻟﺪراﺳﺔ .وﻓﻲ أﻧﻘﺮة ﺗﻌﺮض ) (%41.3ﻣﻦ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ ) .(Semerci, 2016وﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻓﻲ
© 2023 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

857

.1

/ http://www.naturalspublishing.com/Journals.asp

)Inf. Sci. Lett. 12, No. 2, 855-877 (2023

إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ أﻓﺎد ) (%80ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺘﮭﺪﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ) .(Safaria, 2016وأﻓﺎدت ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ )ﺑﻜﺎر (2017،أن
ﺼﺎ ﻗﺎل ﻟﮭﻢ ﻛﻠﻤﺎت
) (%42ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﺤﺮش أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،و) (%35ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﮭﺪﯾﺪ ،واﻋﺘﺮف ) ( %58ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل ﺑﺄن ﺷﺨ ً
ﺑﺬﯾﺌﺔ وﻣﺆذﯾﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿًﺮا ﻛﺒﯿًﺮا ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺜﻮرة اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﺂزر ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻣﺪﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،وﻓﻲ ﺟﻮھﺮھﺎ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻨﺎ ) (COVID-19اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ،واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
) (AL-Ali, 2020اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ أن ﯾﺠﮭﺰوا أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻟﺴﻼﻟﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ اھﺘﻤﺎﻣﺎت وﺗﻮﺟﮭﺎت ﻣﻤﯿﺰة (Huang, Wang, Li,
). .Ren, Zhao, Hu & Cao,2020
وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﺑﻨﻤﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ دور ﻣﮭﻢ وﻣﺤﻮري ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺪى
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ،وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻹدارة أزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،وﻣﻦ أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﻨﺼﺎت :ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وھﻲ ﻧﻈﺎم إدارة ﺗﻌﻠﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،أطﻠﻘﺘﮫ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﻟﺘﺘﺼﺪى ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ؛ ﻟﺴﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ طﺒﯿﻌﻲ وﻟﻜﻦ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿÕﺎ )اﻟﻌﻠﻰ .(2020 ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬى أدى إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﺼﺎت .ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﻮد ).(Young et al., 2017
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن ﻟﺰاًﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ؛ ﻟﺘﺆدي ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻞ
واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ ،وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺤﺎول اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ
وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﺻﻮًﻻ إﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ دورھﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﯾﻌﺪ اﻟﺘﻨﻤﺮ إﺣﺪى اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺪر دراﺳﺘﮭﺎ؛ ﻧﻈًﺮا ﻟﺘﺰاﯾﺪھﺎ واﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة ،ﺣﯿﺚ ﯾُﺨ ِﻠّﻒ وراءه اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨِّﻤﺮ واﻟﻀﺤﯿﺔ ،ﻓﻤﻊ ظﮭﻮر اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ وﯾﺐ ظﮭﺮت أﻧﻤﺎط ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎدة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺮت اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﺒﺪﻧﻲ أو اﻟﻠﻔﻈﻲ أو اﻟﺠﻨﺴﻲ ،ﻓﻈﮭﺮ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ )اﻟﻠﯿﺜﻰ ودروﯾﺶ.(2017 ،
وھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ زﯾﺎدة ﻗﺪرة وﺻﻮل اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﮭﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺟﺰًءا ﻣﺘﺄﺻًﻼ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ،واﻟﺘﻲ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺼﺤﺒﮭﺎ ﺗﻐﯿﺮات ﺟﺴﻤﯿﺔ وﻧﻔﺴﯿﺔ وﻋﻘﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )(David-Ferdo & Hertz, 2007
وﯾﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺮاھﻘﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ)Phillips-
 .(Shyrock, 2014وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﻟﻔﮭﻢ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ) ،(Ang & Goh, 2010ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ ) .(Sourander et al., 2010واﻻﻧﺤﺮاف اﻷﺧﻼﻗﻲ) (Hinduja & Patchin, 2007واﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﻘﻠﻖ ) Olweus,
 .(2012واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺬات واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ أو ﺣﺎﻻت اﻟﯿﺄس واﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﻌﺎطﻔﻲ أو اﻟﺘﻤﺮد أو اﻹدﻣﺎن واﻟﺠﻨﻮح)اﻟﻤﻔﺪى ..(2012 ،وﺗﺪﻧﻲ
اﻷداء أو اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ) . (Choucalas, 2013وﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ) (Magliano, 2013وﻏﯿﺮھﺎ .ﻛﻤﺎ أﻛﺪت دراﺳﺔ & (Notar,Padgett
) Roden,2013أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ ،وذﻛﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾﻮاﺟﮭﻮن ﻣﺸﺎﻛﻞ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ إﺟﺮاءات اﻻﻧﺴﺤﺎب واﻟﻐﯿﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،واﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﻛﻞ ،وﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ،واﻻﻛﺘﺌﺎب ،وﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر.
وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ذات اﻟﺼﻠﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ) (%50-10ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ) .(Nye, 2014ﻓﻔﻲ ﻛﻨﺪا اﻋﺘﺮف
) (%33.5ﻣﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ) ، (Beran et al., 2015و) (%11.8ﻣﻦ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ) . (Vieno et al., 2015وﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) .(Ang & Goh, 2010)(%15.1وﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ أﺑﻠﻎ ) (%68ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ
اﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ) .(Leung et al., 2018وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﺑﻤﺼﺮ))(%58.9أﺑﻮ اﻟﻌﻼ،
 ،(2017وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺑﮭﺎ
) .(%27ﻛﻤﺎ أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ )ﻋﻠﻮان ،(2016 ،وﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺰھﺮاﻧﻲ ) (Al-Zahrani,2015أﻓﺎد ) (%57ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وأﺑﻠﻎ ) (%27ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺷﺪ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻷﺧﺮى؛ ﻧﻈًﺮا ﻻﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻮﯾﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﮭﺎﺋﻞ ،وﻓﺮص
اﻟﺘﺨﻔﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﻤﺮ ،وﻋﺪم اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻀﺤﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾُﻤِّﻜﻦ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿًﺎ ﻣﻦ إﻟﺤﺎق اﻷذى اﻟﻤﺘﻜﺮر ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﻧﺸﺮ ﻣﺎ ﯾﺆذﯾﮭﻢ ﻧﻔﺴﯿÕﺎ
واﺟﺘﻤﺎﻋﯿÕﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮﯾﺐ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﺨﺒﺮات ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ إھﺪار طﺎﻗﺎﺗﮭﻢ وﺗﺸﺘﯿﺘﮭﻢ ﻋﻦ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻹﻧﺠﺎز )اﻟﻠﯿﺜﻰ ودروﯾﺶ.(2017 ،
واﯾﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻈًﺮا ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ؛ ﻓﻘﺪ أﺳﺴﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،ووﺿﻌﺖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻲ أوﺻﺖ ﺑﺘﺒﻨﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﻤﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي واﻟﺒﺸﺮي واﻟﻔﻨﻲ واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ وﺷﺮاﺋﺤﮭﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﺗﺨﻄﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﯿﺔ
واﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ؛ ﻟﺘﺆدي اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ ،وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻮظﯿﻒ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ؛ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻤﯿﺰ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ؛ وﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ،اﺳﺘﻨﺎدًا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ.(2009 ،
وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺎﺋﺪة أﻛﺒﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﻧﻔﻊ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮازن ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ وﺗﻘﻨﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﮭﺎﺋﻞ ،ﻻ ﺑﺪ
ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أن ﻧُﻌَِّﺮف أﺑﻨﺎءﻧﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﺑﺄدوار ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ وﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻷي ﻣﺸﻜﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ واﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﮭﺎ ﺗﺠﺎه ذﻟﻚ،
ﻓﺎﻟﻨﺶء اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ وﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﯾﻌﺔ وﻛﺒﯿﺮة ﻛﺴﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮرھﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ
وﻗﻮﻋﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪدت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ( ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻰ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺣﯿ ُ
ﺚ إن ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻣﺸﺮوع وطﻨﻲ ﻣﮭﻢ،
ﺳﺨﺮت ﻟﮫ ﺟﮭﻮد ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺸﺮﯾﺔ ﻹﻧﺠﺎﺣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ظﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.
ُ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ( ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻣﺎ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت؟
© 2023 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

…H. Alhothali: A Proposal for Developing

.2
.3
.4
.5

أ.

858

ﻣﺎ واﻗﻊ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت؟
ﻣﺎھﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت؟
ﻣﺎھﻲ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت؟
ﻣﺎ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ؟
أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
 .1ﺗﺤﺪﯾﺪ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.
 .2ﺗﺤﺪﯾﺪ واﻗﻊ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت.
 .3اﻟﺘﻌﱡﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت.
 .4اﻟﺘﻌﱡﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت.
 .5اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ:

 ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺘﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﮫ )اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺤﺎﯾﺎه ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺘﺴﺎرع وﺗﻮﻓﺮوﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻞ اﻣﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﮭﻢ ﻟﻸﺟﮭﺰة ووﺻﻮﻟﮭﻢ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻌﺰز ظﮭﻮر ﻣﺜﻞ ھﺬه
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
 ﻧﻘﺺ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع رﻏﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رأي ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺮﯾﺎض ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
 ﺗ َﺄ َْﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦﻟﻠﺪراﺳﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻧﻄﻼﻗﮫ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎوﻟﮭﻢ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ب .اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ:
 ﻗﺪ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وواﺿﻌﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ.-

ﻗﺪ ﺗﺴﮭﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.

-

ﻗﺪ ﺗﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺮﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﻮاء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ أو اﻟﻌﻼﺟﻲ.
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ واﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮى:
اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :ھﻲ" :أرﺿﯿﺎت ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻦ ﺑﻌُﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻮﯾﺐ ،وھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل ،وﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﯾﺨﺘﺺ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻘﺮرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أدوات اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ ﻣﻘﺮرات دراﺳﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺞ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت").رﺿﻮان .(Hsu, 2013) (10 ،2016 ،ﻓﮭﻰ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ وﺗﻌﺰز اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗ ُﻤﻜﻦ اﻟﻤﺪرس ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﺼﺎدرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻏﺮﻓًﺎ ﻟﻠﺤﻮار واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ )أﺑﻮ ﺷﻨﺐ وأﺧﺮون ..(104 ،2011 ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﮭﺎ )اﻟﺪوﺳﺮي (2016،ﺑﺄﻧﮭﺎ :إﺣﺪى أدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﯿﺰات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل .ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺮﺷﯿﺪي )-6 ،2019
 (7ﺑﺄﻧﮭﺎ :إﺣﺪى أدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻮﯾﺐ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮى
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺤﻘﻖ أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺗﻤﺎم ھﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻨﺎﺳﺐ أﺣﻮاﻟﮫ وﻗﺪراﺗﮫ ،وﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻤﯿﺰات
أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺑﯿﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﮭﺎ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ .وﯾﺮى ﻣﺎﯾﺮ ووﺗﺮوك
) (Mayer & Wittrock,2006أن اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ھﻲ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺮرات
إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أدوات اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ
ﻣﻘﺮرات دراﺳﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺞ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﺗﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ :ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،وﺗﺘﯿﺢ اﻟﺪروس واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﯿﺪﯾﻮھﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ وﺣﻔﻈﮭﺎ واﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ
وﻣﻜﺎن ،وھﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﺤﻔﺰه ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻄﺮق ﺷﯿﻘﺔ وﺣﺪﯾﺜﺔ.
ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ :ﺗﻘﻮم ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺼﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﺣﯿﺚ إن اﻟﻔﺮد ﯾﺸﺘﺮك ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﮫ اﻟﺬاﺗﯿﺔ أوﻻً ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺎﺟﺘﮫ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﮭﺬه
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ) .(Ahmed & Hasegawa, 2015ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ
اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ ﺳﯿﺮاك ) (Siirak,2012واﻟﺘﻰ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺎت ،واﺳﺘﺨﺪام أدوات
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺎﺳﻮب واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ زﯾﺎدة ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ،
.(2014
وھﻨﺎك ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﻨﺼﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،وﻣﻨﮭﺎ :ﻣﻨﺼﺔ رواق ،وﻣﻨﺼﺔ إدراك ،وﻣﻨﺼﺔ ﻧﻔﮭﻢ ،وﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ ﺟﻮﺟﻞ GOOGLE
 ،CLASSROOMوﻣﻨﺼﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮي ،وﻣﻨﺼﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ"ذاﻛﺮ"  ،وﻣﻨﺼﺔ إدﻣﻮدو  ، Edmodoوﻣﻨﺼﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺤﺼﺺ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺎت طﻼب اﻹﻋﺪادﯾﺔ وﺻﻔﻮف اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ،وﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ،وﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) Madrasatiاﻟﺴﯿﺪ.(2016 ،
وﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ھﻲ :ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﯾﻀﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ؛ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯿﺔ،
وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )اﻟﻌﻠﻲ (2020 ،وھﻲ :ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ أﻧﺸﺄﺗﮫ وزارة
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اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ؛ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ طﻼب وطﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
)وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.(2020 ،
وھﻲ ﻣﻨﺼﺔ أطﻠﻘﺘﮭﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪ؛ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻠﻘﺎءات اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وﺳﺎﺣﺎت اﻟﻨﻘﺎش ،واﻻﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ أوﻓﯿﺲ  ،365وﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  45أﻟﻒ ﻣﺤﺘﻮى رﻗﻤﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﺘﻨ ّ ِﻮع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺋﻲ ،واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻷﻟﻌﺎب ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  450أﻟﻒ ﺧﻄﺔ
درس إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﻌﻠﻤﺎت )رواد اﻻﻋﻤﺎل.(2020 ،
وﺗﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ إﺟﺮاﺋﯿlﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ :إﺣﺪى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﮭﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ؛ وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻄﻼب ﻣﻦ
ﺻﺎ أﺛﻨﺎء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪارس.
ﺧﻼل ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ وﺧﺼﻮ ً
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻰ :اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ :ھﻮ :ﺳﻠﻮك إﯾﺬاء ﻣﺘﻌﻤﺪ وﻣﺘﻜﺮر ﺿﺪ طﺎﻟﺐ أو أﻛﺜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ )اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ،وﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻏﺮف اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ( وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﯾﺬاء اﻟﺠﺴﻤﻲ أو اﻟﻠﻔﻈﻲ أو اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻹﻗﺼﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ إﺧﻔﺎء اﻟﮭﻮﯾﺔ،
وﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ)ﻋﻤﺎرة .(523 ،2017 ،وھﻮ اﻷذى اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ واﻟﻤﺘﻜﺮر اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ أو اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ أو اﻷﺟﮭﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى) .(Hinduja & Patchin, 2007, 11وھﻮ ﻋﻤﻞ ﻋﺪواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ ﻓﺮد
أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺷﻜﺎل اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺿﺪ ﺿﺤﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ) Smith & Slonje,
 .(2010, 249وﯾُﻌﺮف ﺑﺄﻧﮫ :اﺳﺘﺨﺪام ﺟﮭﺎز إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺴﻠﻮﻛﯿﺎت ﻣﺘﻌﻤﺪة ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ وﺗﻌﺰز ﻣﻨﺎخ اﻟﺨﻮف وﻋﺪم اﻻﺣﺘﺮام وﯾﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻀﺤﯿﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ) .(Nye, 2014وﻋﺮﻓﺘﮫ اﻟﻌﻤﺎر ) (2017ﺑﺄﻧﮫ :اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﻜﺮر اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﯾﺬاء ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺟﺴﺪﯾًﺎ أو ﻟﻔﻈﯿًﺎ أو
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿًﺎ أو ﺟﻨﺴﯿًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﯿﺔ وإذﻻﻟﮭﺎ وﻧﯿﻞ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .واﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻌﺪوان واﻟﺘﺤﺮش ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺪردﺷﺔ ،أو
ﺣﺘﻰ اﻻﺑﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺼﻮر ،أو ﺗﺒﺎدل اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ و اﻟﺴﺐ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ )ﻣﻘﺮاﻧﻰ.(8-7 ،2018 ،
وﺗﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﺟﺮاﺋﯿÕﺎ ﺑﺄﻧﮫ :ﺳﻠﻮك ﻋﺪواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﯾﻤﺎرﺳﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﻔﻲ اﻟﮭﻮﯾﺔ ،وﯾﻨﺘﺸﺮ ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ
ﺻﺎ اﻟﻤﺮاھﻘﺎت ﻣﻦ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ؛ ﻹﻟﺤﺎق اﻷذى واﻹﺳﺎءة ﻟﻠﻄﻼب وﺧﺼﻮ ً
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻣﻨﮭﺎ :اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮭﺎﺗﻒ ،وﻧﺼﻮص اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺼﻮر وﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ،واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻏﺮف اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت وﻣﻮاﻗﻊ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻤﺎط اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮاًرا ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ واﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ھﻲ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ واﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺎت واﻟﺘﺘﺒﻊ
ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻨُﻜﺎت وﻧﺸﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت) .(Slonje et al., 2013وﯾﻤﺘﺪ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻧﺘﺤﺎل ھﻮﯾﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ
ﻋﻨﮫ) .(Wright et al., 2019وﯾﻀﯿﻒ ﺷﻠﺒﻲ ) (2016أن اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻗﺪ ﯾﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ واﻹﺳﺎءة اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ
واﻹھﺎﻧﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺷﻜﺎًﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ )اﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺔ ،وﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﺴﻤﻌﺔ ،واﻧﺘﺤﺎل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،وإﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار ،واﻟﺨﺪاع،
واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ،واﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ)ﺣﺴﯿﻦ. (57 ،2016 ،
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺒﺮرات
وﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺧﺒﺮات ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻓﻨﻠﻨﺪا ،واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻰ ُ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أ .ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ :ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻔﺮاء اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﻣﻨﺔ واﻟﺬى ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ آﻣﻨﺔ ﻓﻰ وﻻﯾﺔ
ﺗﻜﺴﺎس اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ؛ واﻟﺬى ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ أﻓﻀﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻹﻧﻀﺒﺎطﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ) Pack et al.,
 .(2011ﻛﻤﺎ ﺳﻌﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﺎم 2011م ﻧﺤﻮ إﺻﺪار اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺿﺪ ظﺎھﺮة ﺗﻨﻤﺮ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ) .(Waasdorp et al., 2011وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻌﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻹدﺧﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺮاوح
أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ  10و 12ﻋﺎًﻣﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨÕﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺼﯿﺪ
اﻻﺣﺘﯿﺎﻟﻲ أو اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻋﻠﻨًﺎ وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻈﻞ ﺳﺮﯾﺔ ،وﯾﺠﺐ أن
ﯾﻌﺮف ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ). (Árpád, 2013
ﺚ اﺧﺘﯿﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،وﻓﻨﻠﻨﺪا :ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻓﻨﻠﻨﺪا ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ،ﺣﯿ ُ
ب .ﻣﻦ ﺣﯿ ُ
ﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﮫ )،%65
 (%68ﻓﻰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻓﻨﻠﻨﺪا؛ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺤﯿﺔ اﻟﺘﻰ أﺟﺮﺗﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) (2012ﻟﻌﺪد ) (25دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ وأﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺮف إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟُﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮫ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ) (18-7ﺳﻨﺔ ) .(Microsoft, 2012ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺪارس اﻷﺳﺘﺮاﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ،ﻣﻨﮭﺎ :ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻮﺳﺘﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ طﺒﻘﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﺿﺨﻢ
اﻟﺠﺴﻢ" واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﻤﺎه إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم" ﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻣﮭﻢ ،ھﻮ :ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
أن ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﺎن طﻮل اﻟﻮﻗﺖ ،وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﻨﮭﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺲ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،وﻣﻨﮭﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ أﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻵﺑﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻄﻼب ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎھﺮة ) .(Soutter& Mckenzie, 2012, 97ﻛﻤﺎ طﺒﻘﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ووﺿﻊ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻨﺎءات اﻟﺴﻌﯿﺪة واﻵﻣﻨﺔ( واﻟﺬى ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎءات ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﻟﻶﺑﺎء ﺣﻮل ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ وإﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب درو ً
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ) .(Soutter& Mckenzie, 2012, 99ﻛﻤﺎ طﺒﻘﺖ إدارة ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺮﯾﻨﺘﻰ ﺑﯿﻰ ﺳﺘﯿﺖ ﺑﺄﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﻋﺒﺮ
ﻋﻤﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻚ( ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )اﺟﻌﻞ ﺻﻮﺗﻚ أو وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮك ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ( ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻌﻄﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﮫ ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ
اﻹﺑﻼغ اﻟﻔﻮرى ﻋﻦ أى واﻗﻌﮫ اﻋﺘﺪاء ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدى ،ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ إﻟﻰ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﯿﻜﻮن ﻋﺒﺮة
ﻟﺰﻣﻼﺋﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ) .(Soutter& Mckenzie, 2012, 101ﻛﻤﺎ طﺒﻘﺖ ﻓﻨﻠﻨﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ،Kivaاﺧﺘﺼﺎًرا ﻟــــ ) (kiusaamista Vastaanوﺗﻌﻨﻲ
ﺿﺪ اﻟﻌﻨﻒ ،وﺗﺸﯿﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠﯿﺪ وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺿﺪ اﻟﻌﻨﻒ  Anti - bullying Programﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﺑﻮاﺳﻄﺔ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ  The University of Turkuﺑﻔﻨﻠﻨﺪا ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﯾﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮه وﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩وﻣﻦ أھﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Kivaواﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى أﻧﮫ :ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ،واﻟﻄﻼب ،واﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺘﻮي ھﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،أﯾ ً
ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﯿﻦ )اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ( ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻋﻢ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ) Ryan & Ladd, 2012,
.(286
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
أوًﻻ :دراﺳﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ:
ھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر وﺧﻠﯿﻔﺔ ) (2021إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ؛ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ وﺗﻤﺜﻠﺖ أﺑﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،وﻣﺎ اﻧﺴﺪل ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻓﺮﻋﯿﺔ ،ﻛﺨﺼﺎﺋﺺ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،وﺧﻠﺼﺖ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اھﺪاف اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
وھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ﻓﺮﯾﺤﺎت ) ،(2020إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )إدراك( واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ )ﻛﻮرﺳﯿﺎر( وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺒﯿﺎن ﯾﻘﯿﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ وﻧﻘﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ،وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ ،إﻻ أن ﻣﻮﻗﻊ إدراك ﻛﺎن
ﻟﮫ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻛﻮرﺳﯿﺎر اﻟﺬي ﯾﺘﻔﻮق ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ وﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻄﺮﺣﮭﺎ وﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺴﺎﻗﺎت أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ أو ﻣﮭﻨﯿﺔ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ
ﻀﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ
ﻀﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ وﺗﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وأﯾ ً
ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأوﺻﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﯾ ً
ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ُﻌَﺪ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﯾﻢ وإدارة اﻟﺪورات واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ اﻟﺰھﺮان وإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ) ،(2019ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻰ واﻟﻤﻨﮭﺞ ﺷﺒﮫ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ذات ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﻦ ) ﻗﺒﻠﻲ-ﺑﻌﺪى( ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
)اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ( ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺔ ،وأظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن وﺟﻮد اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ
اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺮھﺒﺔ واﻟﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﻋﺰز ﺛﻘﺘﮭﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻦ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﮫ دور إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ.
وھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ اﻟﺮاﺷﺪي واﻟﺴﻜﺮان ) (2019إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﯿﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻤﺴﺤﻲ وطﺒﻘﺖ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻓﻰ وﻣﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ،وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﻦ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ )اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ( ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺨﺮج ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ وأن درﺟﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺨﺮج ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻣﻨﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وﻣﺒﺮﻣﺠﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ ودﻋﻢ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ :دراﺳﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
ھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ اﻷﻧﺼﺎري واﻟﺪﯾﺤﺎﻧﻲ واﻟﻌﺎزﻣﻲ ) (2020إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ طﺮق
ﻣﻮاﺟﮭﺔ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪراء وﻣﺴﺎﻋﺪﯾﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ،وأﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة،
ﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق
واﻹﺣﺒﺎط ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺰن واﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎر ،وﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺷﻌﻮر اﻟﻘﯿﺎدﯾﯿﻦ ﺑﺄﺧﻄﺎر ﺗﺤﯿﻂ اﻟﻄﻼب ،وأﯾ ً
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،ﻣﺜﻞ :ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ،واﻹرﺷﺎد اﻟﻄﻼﺑﻰ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ،وأوﺻﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وﻋﻤﻞ دورات ﻟﻘﯿﺎدي اﻟﻤﺪارس واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﻜﺜﯿﻒ اﻹرﺷﺎد اﻟﻄﻼﺑﻰ.
وھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ) ،(٢٠١٩إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺪى طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ إﺳﮭﺎًﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ) (١٧٢طﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ،وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (%33.13ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ووﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ارﺗﺒﺎطﯿﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ) (0,01ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ﻋﻠﻮان ) ،(2016إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ وطﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﺑﯿﻦ طﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ أﺑﮭﺎ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن
اﻟﻀﺤﯿﺔ أو اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻣﺘﻨﻤًﺮا ﺗﻘﻠﯿﺪﯾًﺎ أم إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿًﺎ ،وﻧﻮع اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄًﺮا ،ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ  402ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ،وأظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ) (%32.6ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
ﻋﺎ ھﻮ اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﺑﺈطﻼق اﻷﻟﻘﺎب،
ﯾﺮون أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﯾﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﮭﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%39.1واﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) ،(%27.6وأن أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺷﯿﻮ ً
ﻋﺎ ھﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ) (%14.6ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾًﺎ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﯿًﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ و)(%20
ﺑﯿﻨﻤﺎ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺷﯿﻮ ً
ﻣﻨﮭﻢ ﺿﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،واﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﺿﺮًرا ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻼب ،وأﺑﺪى ) (%60ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﻌﺎطﻔﮭﻢ
ورﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ.
وھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ) (Semerci,2016إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ طﻼب اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة ﺑﺘﺮﻛﯿﺎ ،وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أﺑﻠﻐﻮا واﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﻀﺎ أن ﺗﻜﺮار اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎ ً
طﺎ ﺳﻠﺒﯿًﺎ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ ،وأن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
اﻟﻨﺼﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ أﯾ ً
ﯾﺘﺨﻮﻓﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻮھﺎ.
وھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ) (Rice, Petering, Rhoades, Winetrobe, Goldbach, Plant & Kordic,2015إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﺮق
واﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،وأﻧﻤﺎط وﺳﻠﻮﻛﯿﺎت وﺗﺠﺎرب طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ  1285طﺎﻟﺐ ﻣﻦ
طﻼب اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس ،وأﻓﺎدت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ) (٪6.6ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،و) (٪5.0ﻣﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ،ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ أن
اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻋﻠﻰ  Facebookأو ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ ،واﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ) (2018إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،اﻷﺣﻤﺪي ،اﻟﺠﮭﺮاء( ،ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ،وإﻟﻰ رﺻﺪ اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﻮل واﻗﻊ
اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ،وﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ،وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﮭﺎ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%64 .33وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ واﻗﻊ
ﺳﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺗﺮﺑﻮي داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ.
وﺑﯿﻨﺖ دراﺳﺔ ) (Slonje, Smith & Frisén,2013أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ أو اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﯿﻦ ﺟﯿﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وأﺟﺮﯾﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﯾﺪ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ )ﻣﻦ  13إﻟﻰ  15ﺳﻨﺔ( ،وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن وﯾﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ أﺟﮭﺰة
اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ أو اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ ،وأﺑﺮز اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،واﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ ،وﻏﺮف اﻟﺪردﺷﺔ ،وﺗﺒﺎدل
اﻟﺼﻮر وأﻓﻼم اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ،وﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻟﻰ أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻌﻤﺮ ﻗﻠﺖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،وأن ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻷﻗﻞ ،وأن اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎث واﻟﻼﺗﻲ ﯾﻜﻦ ﻋﺎدة ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﻦ ﻣﺘﻨﻤﺮات.
وھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ) (Mark & Ratliffe,2011إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺠﻨﺲ
واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ) (247طﺎﻟﺒًﺎ وطﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ) (% 33ﻣﻦ اﻹﻧﺎث و) (%20ﻣﻦ
اﻟﺬﻛﻮر ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺿﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وأن أﻛﺜﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻠﯿﻔﻮﻧﺎت اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وزﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ إدراك اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
أوًﻻ :أوﺟﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
 ﻗﺪ ﺗﺸﺎﺑﮭﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ،واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،إﻻ أنھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺘﻨﺎول واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أداة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ،وواﻗﻊ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،وﻣﻌﯿﻘﺎت ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﮫ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ :ﻣﺪى اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
 أﻓﺎدت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،واﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ،وأداة ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ،وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮيﻟﻠﺪراﺳﺔ،ﻛﻤﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺟﮭﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﯿﺎت ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﻋﺮﺿﮭﺎ وﻏﯿﺮھﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺘﯿﺎت أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر.
اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ واﻹﺟﺮاءات:
 Øﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻰ ،اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﺤﺪدة أو ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ وﺻﻒ دﻗﯿﻖ ﻟﻠﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻨﻮﻋﻲ أو اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻤﻘﺪار وﺟﻮد اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﺤﻮر اﻻھﺘﻤﺎم وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷوﺿﺎع اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻶراء واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﺘﻤﻊ أو ﻋﯿﻨﺔ ﻣﺤﺪدة
 Øﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻜًﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﯾﺎض ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﯾﺎض .وﺗﻀﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﯾﺎض  15ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺒﻨﺎت ،وﺗﺸﺮف ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ415
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﺗﻀﻢ ھﺬه اﻟﻤﺪارس 111.252طﺎﻟﺒﺔ و 8.537ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﯿﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻌﺎم
1442ھـ )وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ1442،ھـ1441-ھـ(.
 Øﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وطﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮭﺎ:
ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﻌﻨﻘﻮدﯾﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﯾﺎض ،ﺛﻢ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ،ﺛﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎت
وطﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ،وﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ روﺑﯿﺮت ﻣﺎﺳﻮن ) (Mason Robertورﯾﺘﺸﺎرد ﺟﯿﺠﺮ (Richard
)126 ،Geigerطﺎﻟﺒﺔ ﻟﻌﺎم 1441ه ،و 420ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻟﻌﺎم 1441ه ،وﻋﻠﯿﮫ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر  5ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺒﻨﺎت ﻟﺘﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وھﻲ:
)اﻟﺸﻤﺎل ،اﻟﻐﺮب ،اﻟﻮﺳﻂ ،اﻟﺮواﺑﻲ ،اﻟﺸﻔﺎ( ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺪراس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ،واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻰ
ﺗﻀﻤﻨﺖ) :اﻟﺘﺨﺼﺺ-ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ-ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ(:
ﺟﺪول ) (1ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ %
اﻟﺘﻜﺮار
ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
%34.8
146
ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯿﺔ
%39.5
166
ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮﯾﺔ
اﻟﺘﺨﺼﺺ
%25.7
108
ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ
%100
420
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
%73.3
308
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ
%26.7
112
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ
%100
420
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دوره إﻟﻰ ﺛﻼث دورات
%66.2
278
%25.2
106
ﻣﻦ ٣إﻟﻰ  ٦دورات
ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ
ﺳﺖ دورات ﻓﺄﻛﺜﺮ
%8.6
36
%100
420
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
Ø
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أوًﻻ :اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت :وذﻟﻚ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ )اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ( ،ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﺗﻮظﯿﻒ ﻣﻨﺼﺔ
ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮫ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ،وﺑﺤﺚ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ
وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت .وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ إﻋﺪاد أداة اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ذوات اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ .وﻗﺪ ﺗﻜّﻮﻧﺖ أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
• اﻟﺠﺰء اﻷول :اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )اﻟﻮظﯿﻔﺔ -اﺳﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ -اﻟﺘﺨﺼﺺ -ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ-ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ(
• اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻘﺮات اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،واﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ) (60ﻓﻘﺮة ،ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:
 -1اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :واﻗﻊ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ،وﯾﻀﻢ )(22
ﻓﻘﺮة ،ﻣﻦ ) (1إﻟﻰ ) ،(22واﺳﺘﻌﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻓﻘﺮات ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :دراﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ) ،(2017ودراﺳﺔ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ) ،(2017ودراﺳﺔ
اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ) ،(2017ودراﺳﺔ ﺣﻤﺎﯾﻞ ) ،(2020ودراﺳﺔ اﻷﻧﺼﺎري واﻟﺪﯾﺤﺎﻧﻲ واﻟﻌﺎزﻣﻲ ).(2021
 -2اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ،وﯾﺘﻀﻤﻦ ) (20ﻓﻘﺮة ،ﻣﻦ ) (23إﻟﻰ ) ،(42واﻋﺘﻤﺪت
اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻓﻘﺮات ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ :دراﺳﺔ اﻟﺠﮭﻨﻲ) ،(2019ودراﺳﺔ ) ،(Raditch,2019ودراﺳﺔ اﻟﺸﺮﯾﻒ ) ،(2020ودراﺳﺔ
اﻟﮭﺎﺟﺮى) ،(2020ودراﺳﺔ اﻷﻧﺼﺎري واﻟﺪﯾﺤﺎﻧﻲ واﻟﻌﺎزﻣﻲ) ،(2021ودراﺳﺔ اﻟﺮوﯾﻠﻲ واﻟﻌﻨﺰي ) ،(2021ودراﺳﺔ اﻟﺤﻤﻮد ) ،(2021وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ).(1
 -3اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ،وﯾﺘﻀﻤﻦ (18) :ﻓﻘﺮة ،ﻣﻦ
) (43إﻟﻰ ) ،(60وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻓﻘﺮات ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ :اﻟﺠﮭﻨﻰ ) ،(2019و اﻟﮭﺎﺟﺮى ) ،(2020واﻟﺒﺮاﺷﯿﺪﯾﺔ )،(2020
ودراﺳﺔ ) ، Tomczyk & Włoch (2019ودراﺳﺔ ) ،(Hassenzahl,2018وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ) ،(2واﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر ھﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻨﺼﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وذﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ ) (Hassenzahl,2018ﺑﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ
ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻮل رﺿﺎه ﻋﻨﮭﺎ إﻟﻰ إﺣﺒﺎط ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ.
•
•

-

-

أﺳﻠﻮب ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ :اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﻟﯿﻜﺮت ﻟﻠﺘﺪرج اﻟﺨﻤﺎﺳﻰ ) (Likert Scaleوﻗﺪ أﻋﻄﯿﺖ أوزان ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﯿﻦ ) (1- 5ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻞ
اﻹﺟﺎﺑﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ إﺣﺼﺎﺋﯿÕﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ) :ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة -ﻣﻮاﻓﻖ -ﻣﺤﺎﯾﺪ -ﻣﻌﺎرض -ﻣﻌﺎرض ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة(
ُ
ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻔﻘﺮات )اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮات( :ﯾُﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻤﻈﮭﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻋﺮض ﻓﻘﺮات
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﻤﺮاد ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ واﻟﺬى ﯾُﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻄﻮات إﻋﺪاد اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ واﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ).(Anastasi & Urbina, 2010, 16
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﯿﻜﻮﻣﺘﺮﯾﺔ ﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
أوًﻻ -اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ :ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﺤﺴﺎب اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻷداة اﻟﺒﺤﺚ ﺑﯿﻦ درﺟﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﻮر واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ
ﻋﯿﻨﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﯿﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ ) (40ﻣﻌﻠﻤﺔ ،وأظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ درﺟﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ )(0.64
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) ،(0.01ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ درﺟﺔ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،وﻧﺤﻮ ) (0.35ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
درﺟﺔ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻧﺤﻮ ) (0.31ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ درﺟﺔ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ )(0.05؛ ﻣﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎورھﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺼﺪق اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ :اﻟﺜﺒﺎت :ﻟﺤﺴﺎب ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ،وأظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) ،(0.93وﻟﻜﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﻠﻐﺖ ) ،(0.98-0.98-0.99وھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﺗ ُﺸﯿﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻤﺤﺎور أداة اﻟﺪراﺳﺔ واﻷداة ﻛﻜﻞ.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ :أداة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت :وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت؛ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗﻌﺮض اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺗﺤﻘﯿﻘًﺎ ﻟﻠﮭﺪف اﻷول ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،واﻟﺬى ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ" :ﺗﺤﺪﯾﺪ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت؛ وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﮭﺪف ،ﺣﯿ ُ
ﺚ ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎ دﻗﯿﻘﺔ؛ ﻧﻈًﺮا ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺷﺮﺣﮭﺎ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ وﺗﻮﺿﯿﺢ
اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﻗﻨﺪﯾﻠﺠﻲ ،(192 ،2007 ،إذ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺣﯿ ُ
ﺚ ﯾُﺸﯿﺮ أﺑﻮ ﻋﻼم ) (421 ،2011إﻟﻰ
أن اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗ ُﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ؛ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺘﻰ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وھﻮ ﻣﺎ
وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄداة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻷﻧﺼﺎري واﻟﺪﯾﺤﺎﻧﻲ واﻟﻌﺎزﻣﻲ)
ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
 (2021ودراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر واﻟﺮﯾﻤﺎوي ) ،(2019ودراﺳﺔ ) ،(Betts et al.,2017ودراﺳﺔ ) ،(Litwiller & Brausch,2013ودراﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ )(2017؛
واﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻨﺖ ) (16ﺳﺆاًﻻ ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ) (10أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﺗﻀﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﯿﺎس ﺛﻼﺛﻲ )ﻧﻌﻢ -ﻻ -أﺣﯿﺎﻧًﺎ( ،و) (6أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﯿﻔﯿًﺎ.
ّ
ﺗﻘﻨﯿﻦ أداة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ :ﺗﻢ ﻋﺮض أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ) (5ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ذوي اﻟﺨﺒﺮة )ﻣﻊ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ( ،وﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت.
أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ:
ﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  ،SPSSوذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة أﺳﺎﻟﯿﺐ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻨﺖ:
 ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﺮﺳﻮن  Pearson Correlation Coefficientﻟﺤﺴﺎب ﺻﺪق اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﻟﻤﺤﺎور اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﺔ إﻟﯿﮭﺎ.

(1). https://www.al-jazirah.com/2020/20201106/en2.htm
(2) https://www.al-jazirah.com/2020/20201106/en2.htm
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-

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ  Cronbach's Alpha Coefficientﻟﺤﺴﺎب ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ.

-

اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﺠﺎه ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ أداة اﻟﺪراﺳﺔ.

-

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ  Meanﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻧﺨﻔﺎﺿﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات ﻣﺤﺎور أداة اﻟﺪراﺳﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.

-

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري  Standard Deviationﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،وﻟﻜﻞ
ﻣﺤﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور.

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
أوًﻻ :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺎت:
ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﻦ ) (126طﺎﻟﺒﺔ أﺟﺮﯾﺖ ﻣﻌﮭﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻣﻮزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ،
وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﺟﺎءت ھﺬه
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻐﺮض اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤل اﻟﺪراﺳﺔ اﻷول واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ :ﻣﺎ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت؟"
وﻗﺪ ﺟﺎءت إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
•

واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت :أﺷﺎرت ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن
ﻧﺴﺒﺔ ) (%65.9ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ )ﻟﻢ( ﯾﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%25.4ﻣﻨﮭﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ،وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ )أﺣﯿﺎﻧًﺎ( ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%8.7وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ) ،(2019واﻟﺘﻰ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%33.13ﻟﺪى طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻋﻠﻮان ) (2016واﻟﺘﻰ أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ أﺑﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%27.6ﻣﻦ أﺻﻞ ) (402ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ،وھﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ) ، (Slonje &Smith,2013واﻟﺘﻰ أﺷﺎرت أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ أو اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﯿﻦ
ﺟﯿﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وأن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن وﯾﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ أو اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ
دراﺳﺔ رﯾﺲ وآﺧﺮون) (Riceet al., 2015واﻟﺘﻰ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ) (٪6.6ﻣﻦ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،و )(٪5.0
ﻣﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت دراﺳﺔ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ) (2018إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ )، (%64 .33
وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ واﻗﻊ ﺳﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺗﺮﺑﻮي داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ.

•

اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎًرا ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ )  (%42.9ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺮون أن
اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎًرا ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ )  ،(%31.7ﯾﺮون ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﺮون ﺑﺄن ھﺬا
ﻋﺎ
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎًرا )أﺣﯿﺎﻧًﺎ( ﺑﻨﺴﺒﺔ )  ،(%25.4وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻋﻠﻮان ) ،(2016واﻟﺘﻰ أﺷﺎرت أن أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺷﯿﻮ ً
ھﻮ اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﺑﺈطﻼق اﻷﻟﻘﺎب.

•

ﻣﺪى ﺗﻌﺮض ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أو أي ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﺧﺮى :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ )(%51.6
ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻋﺒﺮ أي ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%17.5ﻣﻨﮭﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ )ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ) (%11.1ﻣﻨﮭﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﯾﻮﻣﯿًﺎ( وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﺟﺎء ) (%10.3ﻣﻨﮭﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
أﺳﺒﻮﻋﯿًﺎ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ )ﺷﮭﺮﯾًﺎ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%9.5وﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) .(%51.6وھﺬه
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ دراﺳﺔ ) (Al-Zahrani,2015واﻟﺘﻰ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن  %27أﺑﻠﻐﻮا ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺮه أو ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

•

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺮﺿﮭﻦ ﻟﮫ :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺮﺿﮭﻦ ﻟﮫ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ )أﺗﺠﺎھُﻞ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻤﺮ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%49.2وﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﺸﻌﻮر اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أو
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻤﮭﺎ ،ﺛﻢ )أﺷﻌُﺮ ﺑﻔﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻲ وﻗﺖ ﺗﻌﺮﺿﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%21.3ﺛﻢ )أﺷﻌُﺮ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ(
ض ﻷﺣﻼم ﻣﺰﻋﺠﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%14.8ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺛﻢ )ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة واﻻﻧﻌﺰال ﺑﻤﻔﺮدي( ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%9.8ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ،وأﺧﯿًﺮا )أﺗﻌﺮ ُ
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ( ﺑﻨﺴﺒﺔ )  ،(%4.9وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﻊ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ دراﺳﺔ ) Monks et al. (2016وھﻰ دراﺳﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻵراء اﻵﺑﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
ﺑﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ووﺟﺪوا أن أﺑﺮز آﺛﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺤﺎﯾﺎه ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ،ھﻮ :اﻻﻛﺘﺌﺎب ،واﻹﺣﺴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺴﺒﺐ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ واﺣﺘﺮام اﻟﺬات ،وﻟﻌﻞ أﺧﻄﺮ آﺛﺎره اﻹﺣﺒﺎط وارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺘﺤﺎرى ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ
اﻷﻧﺼﺎري واﻟﺪﯾﺤﺎﻧﻲ واﻟﻌﺎزﻣﻲ) (2020واﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻌﺰﻟﺔ
واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ،واﻹﺣﺒﺎط واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺰن واﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎر ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻋﻠﻮان ) (2016واﻟﺘﻰ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﺿﺮًرا ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻼب.

•

ﻛﯿﻒ اﻧﺘﮭﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ  :أن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﻤﻦ
ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ )ﻟﻢ أﺑﻠﻎ ﻋﻦ واﻗﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%23وھﺬا ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ
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اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﺛﻢ )ﻣﺎزال ﯾﺤﺪث اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%21.3وھﺬا ﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻌﺪم اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﮭﺎ  ،ﺛﻢ )أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
دﻋﻤﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%18ﺛﻢ )ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺼﻒ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﮭﺎ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%14.8وأﺧﯿًﺮا
)أﺑﻠﻐﺖ وﻟﻲ أﻣﺮي ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،أﺑﻠﻐﺖ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%11.5وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺟﺰﺋﯿÕﺎ ﻣﻊ دراﺳﺔ ) ،(Semerci,2016واﻟﺘﻰ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أﺑﻠﻐﻮا واﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﮫ.
•

ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺰﻣﯿﻼت ﻟﮭﻦ ﺳﺒﻖ وﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن :ﻧﺴﺒﺔ ) (%49.3ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪﯾﮭﻦ زﻣﯿﻼت
ﺳﺒﻖ وﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ،ﺛﻢ ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%44.4ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وأﺧﯿًﺮا ﻣﻦ ﻟﺪﯾﮭﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺰﻣﯿﻼت ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
وﻧﺴﺒﺘﮭﻢ ).(%6.3

•

ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻼت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺪى إﺧﺒﺎرھﻢ ﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺼﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ أون ﻻﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ :أﺷﺎرت
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن :ﻧﺴﺒﺔ ) (%48.6ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ زﻣﯿﻼﺗﮭﻦ اﻟﻼﺋﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻗﻤﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺈﺧﺒﺎر إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺼﻒ وھﺬا
أﻣﺮ ﺟﯿﺪ وإﯾﺠﺎﺑﻲ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﻋﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ) (%24.3ﻗﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﺬﻟﻚ ،وأﺧﯿًﺮا ﻧﺴﺒﺔ ) ( %27.1ﻟﻢ
ﯾﻘﻤﻦ ﺑﺈﺑﻼغ أدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺼﻒ ﺑﺬﻟﻚ.

•

ﻣﺪى وﻋﻲ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﯿﮭﻦ ﻓﻌﻠﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن :ﻧﺴﺒﺔ ) (%54.8ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪﯾﮭﻦ
وﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﯿﮭﻦ ﻓﻌﻠﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وھﺬا أﻣﺮ ﺟﯿﺪ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%35.7ﻣﻨﮭﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ،وﻧﺴﺒﺔ ) (%9.5ﻟﺪﯾﮭﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻋﻲ ،وﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ
ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ووﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ذﻟﻚ اﻟﺪور ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.

•

وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻛﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺼﻒ ﻟﺪﯾﮭﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻨﻤﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن:
ﻧﺴﺒﺔ ) (%39.7ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺮون ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻨﻤﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن
ﻧﺴﺒﺔ ) (%32.5ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﯾﺮون ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﺮون ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﺪﯾﮭﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ وﻧﺴﺒﺘﮭﻢ )
 ،(%27.8وﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻛﺜﺮة اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت.

•

ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻨﻤﺮ وﻣﺪى إﯾﻘﺎﻓﮭﻦ ﻟﮫ :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن :ﻧﺴﺒﺔ )  (%47.6ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﯾﺮون ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﯾﻘﻤﻦ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮده ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ )  (%39.7ﯾﺮون ﺑﺄﻧﮭﻦ ﯾﻘﻤﻦ أﺣﯿﺎﻧًﺎ ﺑﺈﯾﻘﺎﻓﮫ ،وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ
ﯾﺮون ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻻ ﯾﻘﻤﻦ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻦ ﺑﻮﺟﻮده وﻧﺴﺒﺘﮭﻢ )  ،(%12.7وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺰھﺮاﻧﻲ وإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )،(2019
واﻟﺘﻰ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺮھﺒﺔ واﻟﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﻋﺰز ﺛﻘﺘﮭﻦ
ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻦ.

•

ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%42.1ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﯾﺮون ﺑﺄن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ وﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﮫ ﺣﻮل أﺛﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ )(%39.7
ﻣﻨﮭﻦ ﯾﺮون ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وأﺧﯿًﺮا ﻧﺴﺒﺔ ) (%18.3ﯾﺮون ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺆﺛﺮ أﺣﯿﺎﻧًﺎ.

•

ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%2.45ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﯾﺮون ﺑﺄن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﯾﮭﻦ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%38.1ﻣﻨﮭﻦ ﯾﺮون ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
وأﺧﯿًﺮا ﻧﺴﺒﺔ ) (%16.7ﯾﺮون ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺆﺛﺮ أﺣﯿﺎﻧًﺎ.

•

ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%45.2ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﯾﺮون ﺑﺄن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻟﺪﯾﮭﻦ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%36.5ﻣﻨﮭﻦ ﯾﺮون ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ،وأﺧﯿًﺮا ﻧﺴﺒﺔ ) (%15.9ﯾﺮون ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺆﺛﺮ أﺣﯿﺎﻧًﺎ.

•

وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%39.7ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﯾﺮون أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وأن ) (%38.1ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮون أﻧﮫ
ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ داﻓﻌﯿﺘﮭﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ،و) (%36.5ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮون أﻧﮫ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻟﺪﯾﮭﻢ ،وأن ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ ،وھﺬا ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺪى
ﺷﻌﻮر اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﮭﻦ ﺟﺮاء ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺑﻮﺟﻮد أﻧﻮاع وأﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وأن ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﯾﺘﺤﺘﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ دراﺳﺘﮭﺎ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ وإﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﮭﺎ ،واﺗﻔﻘﺖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ دراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر واﻟﺮﯾﻤﺎوى ) ،(2019ودراﺳﺔ (Buelga et
)al.,2017
رد ﻓﻌﻞ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن ردود أﻓﻌﺎل ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ )أﺗﺠﺎھُﻞ ﻣﻦ
ﻲ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ )  ،(%28.6ﺛﻢ )أﺳﻌﻰ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﮫ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻺﺳﺎءة
ﯾﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠ ﱠ
ﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ )  ،(%12.7ﺛﻢ )ﻻ ﯾﺼﺪر ﻣﻨﻰ أي رد ﻓﻌﻞ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%11.9ﺛﻢ )أﺑﺎدﻟﮭﺎ
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%9.5ﺛﻢ )أرد اﻹھﺎﻧﺔ ﺑﻀﺮب اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ وﻗﺖ اﻟﻠﻘﺎء وﺟًﮭﺎ ﻟﻮﺟﮫ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
) ،(%7.9ﺛﻢ )أﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ أﻣﺎم ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺰﻣﯿﻼت( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%7.1ﺛﻢ )أﻧﺸﺮ إﺷﺎﻋﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺘﺸﻮﯾﮫ ﺳﻤﻌﺘﮭﺎ واﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﮭﺎ ،وأﻗﻮم ﺑﺘﻌﻨﯿﻒ
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اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%5.6ﺛﻢ )أوﺟﮫ ﻟﮭﺎ ﻋﺒﺎرات ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻘﺔ ،و أوﺟﮫُ ﻟﮭﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺎﺳﻲ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
ﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﻀﺤﻜﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(%1.5
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%4.8ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻷﺧﯿﺮ )أﻛﺘ ُ
•

وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ أن :وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ )ﻗﯿﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ؛ ﻷﻧﮫ ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%25.4ﺛﻢ )اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ )  ، (%15.1ﺛﻢ )ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻠﻮك( ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%14.3ﺛﻢ )وﺟﻮد وﻗﺖ ﻓﺮاغ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ وﻗﺖ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%13.5ﺛﻢ )ﺗﺠﺎھﻞ
إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%10.3ﺛﻢ )اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس ﺑﻨﺴﺒﺔ )(%9.5
ﺛﻢ )اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%6.3وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻷﺧﯿﺮ )اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸﺑﻮﯾﻦ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(%5.6
ﺛﺎﻧﯿًﺎ -ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻤﺎت:
§ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺎ واﻗﻊ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒـﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ ﻣـﻦ وﺟﮭـﺔ ﻧﻈـﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت؟ .ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﺮار واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ذﻟﻚ:
ﺟﺪول ) :(2اﻟﺘﻜﺮار واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﻮاﻗﻊ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت
اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16

ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﻨﺼﺔ إرﺷﺎدات ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻟﻠﻄﻼب؛ ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ.
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
وإرﺳﺎل اﻟﺸﻜﺎوي ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ.
ﯾﺘﺼﺪر واﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺎرﻣﺔ؛ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب.
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ؛ ﻹﻟﻘﺎء
ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻮل أﺧﻄﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ أوﻗﺎت
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻄﻼب ﻏﯿﺮ أوﻗﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻌﺰز اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﻤﯿﺪة واﻟﻌﺎدات اﻷﺻﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻼب
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﺘﻮﻋﻮﯾﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﺘﯿﺢ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﯾﺸﻌﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ
واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ.
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻠﺼﻘﺎت ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ
ﺑﺎﺳﻤﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ.
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﺼﺎدر إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ
ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ.
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻨﺼﺔ ورش ﻋﻤﻞ؛ ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻼب ﺣﻮل
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﺤﺘﻮى إرﺷﺎدي ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ إرﺳﺎل دﻋﻮات ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﯾﺘﺼﺪر وﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل دون
ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺘﺼﺪر واﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻼﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺎﺑﻂ
اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺎب اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ.
ﻋﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ إرﺷﺎدات اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺄن اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﺤﺮم ﺷﺮ ً
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اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
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اﻟﺘﻜﺮار
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…H. Alhothali: A Proposal for Developing

وﻣﺮﻓﻮض اﺟﺘﻤﺎﻋﯿًﺎ.
17
ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺷﻜﺎوي اﻟﻄﻼب ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻺدارة
10
28.8
604
346
20
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18
اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ.
18
ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿًﺎ ﺷﻜﺎوي اﻟﻄﻼب ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ
11
28.7
602
346
20
18 18
18
ﻟﻸﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
19
ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ رﺳﺎﺋﻞ دورﯾﺔ؛ ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻼب
11
28.7
602
348
16
18 22
16
ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﻢ.
20
ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﺤﺘﻮى وﻗﺎﺋﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ
12
28.6
600
350
16
18 16
20
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
21
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺣﻞ
12
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16
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
22
ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻤﺮ
13
28.1
590
356
10
20 16
18
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
%29.3
13552
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ :أن اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻮاﻗﻊ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ
ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ) ،(28.1 :31ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة )ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﻨﺼﺔ إرﺷﺎدات ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻗﺪرھﺎ ) ،(%31ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة )ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻗﺪرھﺎ ).(%28.1
وﻋﻜﺴﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻘﺪرة ب ) (%29.3اﻧﺨﻔﺎض وﺗﺪﻧﻲ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ،ﺣﯿﺚ ﺣﻈﯿﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﺮﻓﺾ ﻟﻤﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﺪور
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﺗﻌﺰو اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﻤﺪى وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻨﺼـﮫ وأھﻤﯿـﺔ ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻤﻨﺼـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺘﻨﻤـﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وھﺬا ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺤﺴﯿﻦ دور اﻟﻤﻨﺼﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ دورھﺎ ﺑﻨﺠﺎح ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘـﻮﯾﻢ
دورﯾﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﻊ ﻣﺎ أظﮭﺮﺗﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ )ﻋﻠﻮان (2016 ،واﻟﺘـﻰ أﺷـﺎرت إﻟـﻰ أن
ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﺎﻧﻮي ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ).(%27
إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت؟
ﺟﺪول ) :(3اﻟﺘﻜﺮار واﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت
اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت

25
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30
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34

اﻟﻮزن
اﻟﻨﺴﺒﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

23
24

أن ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻤﺮﯾﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻣﻨﻌًﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ.
أن ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿÕﺎ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر إرﺷﺎدات ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻨﺒﯿﮭﺎت ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮادﻋﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻨﻤﺮ وﻓﻘًﺎ
ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ.
ﺗﻮﻓﯿﺮ دﻟﯿﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
أن ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻌًﺎ ﻻﺧﺘﺮاق
اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﺮ.
ﺗﺘﯿﺢ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻠﻮﻛﯿﺎت
اﻟﺘﻨﻤﺮ.
ﺗﻨﺒﮫ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﺸﺮح ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﻮﻓﯿﺮ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻄﻼب
واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ.
ﺗﻨﺒﮫ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻌﺮﺿﺎت ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
إﯾﺠﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ وﺷﻐﻞ أوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﮫ.
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أن ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﻮﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع أي ﻧﻮع ﻣﻦ
أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ.
ﺗﻀﻊ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺒﺪء اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻨﻌُﺎ ﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﺮ.
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ.
أن ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺟﺰًءا ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﺤﺪد زﻣﻨﯿًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت؛ ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ
اﻟﻄﻼب ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﻠﺼﻘﺎت ورﺳﻮﻣﺎت
وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻮل )ﻻ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( وﻧﺸﺮھﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻌﺮﺿﺎت
ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ.
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﺘﯿﺢ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت
ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻓﻘﻂ.
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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%
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ :أن اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ):97.6
 ،(96.5وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺮاﺷﺪي واﻟﺴﻜﺮان ) (2019واﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻠﻰ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ )اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ( ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺮج ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،وأن درﺟﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺮج ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة
)أن ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ،ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة )ﺗﺘﯿﺢ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺤﺎﯾﺎ
اﻟﺘﻨﻤﺮ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻓﻘﻂ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن أﺑﺮز اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ھﻲ:
• أن ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
•

ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻤﺮﯾﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻣﻨﻌًﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ.

•

أن ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿÕﺎ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر إرﺷﺎدات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

•

ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻨﺒﯿﮭﺎت ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮادﻋﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻨﻤﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ.

أى أﻧﮫ أھﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺤﺴﺐ رأى أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ )اﻹرﺷﺎد اﻟﻄﻼﺑﻰ ،وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ،وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر( ،وﺗﻌﺰى اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ أن وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻈﺎھﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻣﮭﻢ وﻗﺪ ﯾﻜـﻮن أﺳـﺮع ﻓـﻲ
اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻦ أوﺳﺎط اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس وأوﻟﯿﺎء أﻣﻮرھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ أو اﻹرﺷﺎد اﻟﻄﻼﺑـﻰ اﻟـﺬى ﻣـﻦ اﻟﻤﻤﻜـﻦ أن ﯾﺄﺧـﺬ وﻗﺘًـﺎ أطـﻮل ﻓـﻲ اﻟﺘـﺄﺛﯿﺮ،
وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﻊ دراﺳﺔ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ )  (2017ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻄﻼﺑﻰ واﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﻟﺬوﯾﮭﻢ وأن اﻹرﺷـﺎد اﻹﻧﺘﻘـﺎﺋﻰ ﻗـﺪ ﯾﻜـﻮن ﻛﻌـﻼج ﻟﻈـﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤـﺮ
ﻀﺎ رﻛﺰت دراﺳﺔ "أﺑﻮ اﻟﻌﻼ" ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻻﺳﺘﺨﺪام أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻣﻊ دراﺳـﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وأﯾ ً
ﻓﺮﯾﺤـﺎت ) ،(2020واﻟﺘـﻰ أوﺻـﺖ ﺑﻀـﺮورة ﺗﻄـﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺼـﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿـﺔ وﺗﻐﻄﯿـﺔ اﻟﺠﻮاﻧـﺐ اﻟﺴـﻠﺒﯿﺔ ﺑﮭـﺎ و واﻟﺘﺄﻛﯿـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺗـﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﻨﯿـﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿـﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿـﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﯾﻢ وإدارة اﻟﺪورات واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت؟
ﺟﺪول ) (4اﻟﺘﻜﺮار واﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ
ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت
اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻜﺮار

43
44
45

ﻋﺪم ﺗﻨﺒﯿﮫ اﻟﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺈﺷﺎرات إﻧﺬار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع
رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﯿﺌﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ.
زﯾﺎدة اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
إﯾﺠﺎد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ.
ﻋﺪم إرﺳﺎل اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿًﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺬﯾﺮﯾﺔ

© 2023 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

اﻟﻮزن
اﻟﻨﺴﺒﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت

ﻣﻌﺎر
ض
ﺑﺪرﺟﺔ
ﻛﺒﯿﺮة

384

22

12

2

0

2048

97.5

1

380

20

18

0

2

2036

97.0

2

372

30

16

2

0

2032

96.8

3

ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ
ﻛﺒﯿﺮة

ﻣﻮاﻓ
ق

ﻣﺤﺎﯾ
د

ﻏﯿﺮ
ﻣﻮاﻓ
ق

…H. Alhothali: A Proposal for Developing

ﺑﺎﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﻢ.
ﻋﺪم وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺻﺎرم ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻨﻤﺮات ﻓﻲ واﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ
46
ﻣﺘﺪرج اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺴﺒﺒﮫ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻧﻔﺴﯿﺔ
ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ.
ﻗﻠﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻔﻌﻠﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﺎﻣﺔ
47
وﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ
48
اﻹﻛﺘﺮوﻧﻲ.
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﺤﻠﯿًﻼ ﻛﻤﯿًﺎ وﻛﯿﻔﯿًﺎ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻄﻼب
49
اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ وﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ.
ﻗﻠﺔ ﺗﺒﺎدل ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻄﻼب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪارس؛ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎ
50
ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻨﯿﻔﺔ.
ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
51
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ.
ﻋﺪم رﻓﺾ اﻟﻤﻨﺼﺔ دﺧﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار اﻟﺴﻠﻮك
52
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة.
ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻮﻋﻮﯾﺔ ﺑﻤﺨﺎطﺮ
53
اﻟﺘﻨﻤﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﺑﻌﺪھﺎ وﻗﺒﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ.
54
ﻋﺪم ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ.
ﻋﺪم رﺑﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﺴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ
55
ﻟﺘﺼﻠﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺘﻮﻋﻮﯾﺔ ﺑﺸﺄن أﺿﺮار اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد
56
ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺮز وﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
57
E-mail Filterوﺿﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻰ ﻟﯿﺮﻓﺾ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﯾﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ.
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﺒﯿﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
58
اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻰ ﺳﺒﺒﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺨﺮوﻗﺎت أﻣﻨﯿﺔ أو ھﺠﻤﺎت ﻗﺮاﺻﻨﺔ؛
59
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﮭﺪد أﻣﻦ اﻟﻄﻼب وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﺒﯿﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﯾﻮﺿﺢ
أﺳﺒﺎب ﻗﯿﺎم اﺑﻨﮫ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ ﺳﻮاء )اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ ،أو ﻣﺸﺎﻛﻞ
60
أﺳﺮﯾﺔ ،أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ،أو ﺗﻌﺮض اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻟﺘﻨﻤﺮ
ﺳﺎﺑﻖ(.
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%
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ :أن اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت
ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )(95.6 :97.5؛ ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة )ﻋﺪم ﺗﻨﺒﯿﮫ اﻟﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺈﺷﺎرات إﻧﺬار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﯿﺌﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺼﻒ
اﻟﺪراﺳﻲ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ،ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة )ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﺒﯿﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﯾﻮﺿﺢ أﺳﺒﺎب ﻗﯿﺎم اﺑﻨﮫ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ ﺳﻮاء )اﺿﻄﺮاﺑﺎت
ﻧﻔﺴﯿﺔ ،أو ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺳﺮﯾﺔ ،أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ،أو ﺗﻌﺮض اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻟﺘﻨﻤﺮ ﺳﺎﺑﻖ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ھﻲ:
• ﻋﺪم ﺗﻨﺒﯿﮫ اﻟﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺈﺷﺎرات إﻧﺬار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﯿﺌﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ.
•

زﯾﺎدة اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ.

•

ﻋﺪم إرﺳﺎل اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿًﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺬﯾﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﻢ.

•

ﻋﺪم وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺻﺎرم ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻨﻤﺮات ﻓﻲ واﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﺘﺪرج اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺴﺒﺒﮫ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ.

وﻟﻌﻞ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ رﻗﻢ ) (26واﻟﺬى ﺟﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺗﻔﺎق ) (%97.4ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻰ ﺗـﻨﺺ
ﻋﻠﻰ " :ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻨﺒﯿﮭﺎت ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮادﻋﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻨﻤـﺮ وﻓﻘًـﺎ ﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻻﻧﻀـﺒﺎط اﻟﺴـﻠﻮﻛﻲ" .ﻣﻤـﺎ ﯾُﻌﻨـﻰ ﺿـﺮورة وﺿـﻊ ﻧﻈـﺎم ﺻـﺎرم
وﻗﻮاﻧﯿﻦ ردﻋﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،وأﻧﮭﺎ ﺿﺮورﯾﺔ ﻛﻤﺘﻄﻠﺐ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ،وﺗﺘﻔـﻖ ھـﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠـﺔ ﻣـﻊ ﻧﺘـﺎﺋﺞ دراﺳـﺔ
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ )  (2018واﻟﺘﻰ أوﺻﺖ ﺑﻀﺮورة إﻋﺪاد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس وإﯾﺠـﺎد طـﺮق ﻟﻤﻮاﺟﮭـﺔ ھـﺬه اﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ
اﻹدارات اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻷﻧﺼﺎري واﻟﺪﯾﺤﺎﻧﻲ واﻟﻌﺎزﻣﻲ ) (2020واﻟﺘﻰ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺑﻌـﺾ اﻟﻄـﺮق ﻟﻤﻮاﺟﮭـﺔ اﻟﺘﻨﻤـﺮ ،ﻣﺜـﻞ:
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ،واﻹرﺷﺎد اﻟﻄﻼﺑﻰ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ،وأوﺻﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
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وﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ ﺿﺮورة اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻜﻔﺎءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗـﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ ﻋـﻼج اﻟﻤﺸـﻜﻼت اﻟﻤﺪرﺳـﯿﺔ ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺘﻨﻤـﺮ اﻟﻤﺪرﺳـﻰ ﻣﺘﻔﻘـﺔ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ ﻣـﻊ دراﺳـﺔ اﻟﺸـﺮﯾﻒ
) ،(2018وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ ) (44واﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﺎﻧﻲ اﻟﺘﻰ ﯾﻮاﺟﮫ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭـﺔ ﻧﻈـﺮ أﻓـﺮاد ﻋﯿﻨـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ
اﺗﻔﺎق ) ،(%97أﺷﺎرت إﻟﻰ أن زﯾﺎدة اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ.
وﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ أن أﺑﺮز ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﮫ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺎ أﻛـﺪه Young, Tully,and Ramirez
) (2017وھﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺪارس ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻮل دون اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ وذﻟـﻚ ﯾﺮﺟـﻊ ﻟﺠﮭـﻞ
اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ اﻟﺴـﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘـﻰ ﺗﺤـﺪث ﺧـﺎرج اﻟﻤﺪرﺳـﺔ ،وﻋـﺪم ﺗﻔﻌﯿـﻞ ﻗـﺎﻧﻮن ﺻـﺎرم ﻟﻠﺤـﺪ ﻣـﻦ ھـﺬه
اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت.
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ -اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ" :ﻣﺎ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى
طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ؟ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺘﺎﻟﻲ:
وﻓﻲ ﺿﻮء اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮي وﺗﻮﺻﯿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻀﺮوة إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،واﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻠﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت دراﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر وﺧﻠﯿﻔﺔ ) ،(2021واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ،وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺼﻮًرا ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿًﺎ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻰ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر :ﻣﻔﮭﻮم
اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ،وأﺳﺴﮫ ،وﻣﺒﺮراﺗﮫ ،واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻤﺒﺎدىء واﻷھﺪاف ،وﻣﺼﺎدر ﺑﻨﺎﺋﮫ ،واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟُﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻵﻟﯿﺎت
واﻹﺟﺮاءات "اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت" ،اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وﺟﻮدھﺎ أﻣﺎم ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر وذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ،واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ،
واﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ،واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
أوًﻻ -ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
ھﻮ إطﺎر ﻓﻜﺮى ﻋﺎم ﯾﺘﺒﻨﺎه ﻓﺌﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أو اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻓﺘﺮاﺿﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ أو ﻣﻔﺎھﯿﻢ أو اھﺘﻤﺎﻣﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن واﻟﻜﻮن واﻟﺤﯿﺎة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻧﻤﺎذج وﻣﻨﺎھﺞ وطﺮاﺋﻖ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺒﻨﻮھﺎ وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ ،وﯾُﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺧﻄﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻰ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻐﺮض ﺑﻨﺎء إطﺎر ﻓﻜﺮى ﻋﺎم ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،ﺑﻐﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ ظﺎھﺮة ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ -أﺳﺲ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ؛ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮫ.
ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻲ أﺟﺎﺑﺖ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وأوﺿﺤﺖ واﻗﻊ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ اﻟﮭﺪف.
ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ ﻣﻊ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﻦ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وأﺳﺒﺎب ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻤﺮ ودواﻓﻌﮫ،
وردود أﻓﻌﺎﻟﮭﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ،وﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺘﮭﻦ ﻟﻺﻧﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯾﻤﻰ ،واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻛﯿﻒ اﻧﺘﮭﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،وﻣﺪى وﻋﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺼﻒ ﺑﺤﺪوث ﺗﻨﻤﺮ أم ﻻ.
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ -ﻣﺒﺮرات اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾُﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وھﻮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺜﯿﺮ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺎ ﺗﺘﺮﻛﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ وﺧﯿﻤﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ واﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﯿﮫ.
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ طﻼب اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺑﮭﺎ ) ( %27ﻛﻤﺎ أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ
)ﻋﻠﻮان ،(2016،وﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺰھﺮاﻧﻲ ) (Al-Zahrani,2015أﻓﺎد )  (%57ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،و) (%27أﺑﻠﻐﻮا ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ
اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺮه أو ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﺣﻮادث اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ واﻟﻤﻄﺎردة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺳﺮﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ واﻹزﻋﺎج ،وأن زﯾﺎدة
اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺤﻮادث ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺎث ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯿﮫ دراﺳﺔ ) & Mark
. (Ratliffe,2011
إﯾﻤﺎن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ  ،وﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ
واﻟﻘﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻮظﯿﻒ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ؛ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ؛ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة،
اﺳﺘﻨﺎدًا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.(2009 ،

•

اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

•

ﻣﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻨﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺘﻰ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%25.4ﻣﻨﮭﻦ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ أﺻﻞ ) (126طﺎﻟﺒﺔ،
واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ واﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺗﻔﺎق ﻗُ ِﺪّرت ﺑــ ) (%42.9ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت )ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ(.

•

راﺑﻌًﺎ -ﻓﻠﺴﻔﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮى ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﻨﮭﺎ:
إن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻤﻠﻲء ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ھﻮ واﻗﻊ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎھﻠﮫ ،وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻜﯿﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﺑﻄﺮق إﺑﺪاﻋﯿﺔ )ﺟﻤﯿﻊ وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت(.
© 2023 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

…H. Alhothali: A Proposal for Developing

870

•

أدى ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﻼه ﻣﻦ ظﮭﻮر ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮي.
ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﯿﺲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺎﻟﻌﻨﻒ ﺳﻠﻮك ﻣﻜﺘﺴﺐ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﮫ ﺑﺸﺮوط.
ﺴﺎ -أھﺪاف اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
ﺧﺎﻣ ً
ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف أھﻤﮭﺎ:
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ.
ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ وﺿﺤﺎﯾﺎھﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ أﺳﺮھﻢ.
اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﯿﺎت ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮى ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ؛ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮭﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﺪوره اﻟﻤﮭﻨﻰ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ وﺿﺤﺎﯾﺎھﻢ وأﺳﺮھﻢ.
ﻏﺮس اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻋﻨﺪ اﻹﺳﺎءة وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ،وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ظﺎھﺮة
اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺳﺎ -ﻣﺼﺎدر ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
ﺳﺎد ً
ﺗﺘﻌﺪد ﻣﺼﺎدر ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮى ﺣﯿ ُ
ﺚ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻵﺗﯿﺔ :اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ )ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ وﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ،وﻣﯿﺰاﺗﮭﺎ ،وأﻧﻮاﻋﮭﺎ،
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮھﺎ( ،وﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ )أھﺪاﻓﮭﺎ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ،وأدواﺗﮭﺎ ،وﻣﻤﯿﺰاﺗﮭﺎ( .واﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
)ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ،وأﺷﻜﺎﻟﮫ ،وأﺳﺒﺎﺑﮫ ودواﻓﻌﮫ ،وﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎره( ،واﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )ﺧﺒﺮة اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ واﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻓﻨﻠﻨﺪا ،واﻷردن ،وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ(.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،واﻧﺨﻔﺎض وﺗﺪﻧﻲ دور ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ
اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت.
ﺳﺎﺑﻌًﺎ -اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
ﻧﻈًﺮا ﻻﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﮭﻨﻰ وھﻰ:
)ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد ،وﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،وﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﺪﻋﯿﻢ ،وﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،واﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ،واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ،
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت(.
ﺛﺎﻣﻨًﺎ -اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟُﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﻗﻨﺎع :ﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ أو اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﺑﻤﺨﺎطﺮ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ وآﺛﺎرھﺎ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻛﺎدﯾﻤﻰ ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ،وﺿﺮورة ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر ھﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗ ُﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻹﻗﻨﺎﻋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻷﺳﺮة وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ اﻟﻨﻔﺴﯿﯿﻦ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﺮة ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ اﻻﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒ ً
ﻄﺎ ﺑﺘﺨﺼﺼﮭﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ إﻗﻨﺎع إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺿﺤﺎﯾﺎ
اﻟﺘﻨﻤﺮ أو اﻟﻌﻨﻒ وأوﻟﯿﺎء أﻣﻮرھﻢ.
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻀﻐﻂ :وﺗ ُﺴﺘﺨﺪم ﻓﯽ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﻗﻨﺎع ﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪﻓﮭﺎ ﻣﻊ آﺑﺎء اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ أو ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ طﺮﯾﻘﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﻢ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗ ُﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ ﻗﯿﺎدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ.
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺑﻨﺎء اﻻﺗﺼﺎﻻت :ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﯾﺠﺎد ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ
واﻟﻨﻔﺴﯿﯿﻦ وﻣﺴﺆوﻟﻰ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼﺑﻲ واﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ
أو ﺿﺤﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ وأﺳﺮﺗﮫ ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﺮة اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ وأﺳﺮة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺿﺤﯿﺔ
اﻟﺘﻨﻤﺮ وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ؛ ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺳﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺎھﻢ وﺗﻌﺎون وﺻﺪاﻗﺔ ﻓﯿﻤﺎ
ﺑﯿﻨﮭﻢ.

•

اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻻﺗﺠﺎھﺎت :ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻧﻤﻮذًﺟﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮﻧﻮا واﻋﯿﻦ ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ
دون إﺳﺮاف ،وإزاﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻟﺘﻮﺗﺮات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﺤﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ أﻓﻀﻞ ،وﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ،ﻛﻦ إﯾﺠﺎﺑﯿًﺎ واﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ،
ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ أو ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺗﺠﺎه أطﻔﺎﻟﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﻓﺾ
واﻻھﻤﺎل وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ وﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﻼج ،ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺪﯾﺮي
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،وإدراك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮫ ،وإدراﻛﮭﻢ ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وإﻋﻄﺎﺋﮫ اﻟﻘﻮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ أداﺋﮫ
ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﮫ.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

ﺗﺎﺳﻌًﺎ -آﻟﯿﺎت وإﺟﺮاءات وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻨﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي
ﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎور ﺛﻼﺛﺔ ھﻲ:
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول -إﺟﺮاءات وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزارة:
• ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ وإﺗﺎﺣﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻤﻘﺮر وﻣﻔﺮداﺗﮫ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﺘﺪرﯾﺴﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ.
• أن ﯾﻜﻮن ﺣﺼﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻻﻧﻀﺒﺎط وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،وأن ﯾﺘﻢ إدراج ھﺬا
اﻟﺸﺮط ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ.
• إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺜﻘﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ :اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ،وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ،
وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ،واﻧﺘﮭﺎًء ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس.
ﺗﺄھﯿﻞ ﺑﻌﺾ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿًﺎ ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ،واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
•
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻰ -إﺟﺮاءات وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪرﺳﺔ:
• ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻨﺒﯿﮭﺎت ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮادﻋﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﻤﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ.
• ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻤﺮﯾﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻣﻨﻌًﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ.
• أن ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
• أن ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿÕﺎ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر إرﺷﺎدات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
• أن ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻌًﺎ ﻻﺧﺘﺮاق اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﺮ.
• ﺗﺘﯿﺢ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﺮ.
• ﺗﻨﺒﮫ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
• ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﺸﺮح ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ
• ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﺒﯿﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﯾﻮﺿﺢ أﺳﺒﺎب ﻗﯿﺎم اﺑﻨﮫ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ ﺳﻮاء )اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ ،أو ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺳﺮﯾﺔ ،أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ،أو
ﺗﻌﺮض اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻟﺘﻨﻤﺮ ﺳﺎﺑﻖ(.
• ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ
• أن ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﺤﺪد زﻣﻨﯿًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
• ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻌﺮﺿﺎت ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ.
• ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
• ﺗﺘﯿﺢ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻓﻘﻂ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ -إﺟﺮاءات وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻒ:
 .1ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﻒ ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﺷﺮاك اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ووﺿﻌﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ أﻣﺎم
اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ:
 ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﯾﻦ. ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺎول أن ﻧﺴﺎﻋﺪ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺄن ﻧﻀﻢ إﻟﯿﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أي طﺎﻟﺐ ﺗﻢ ﻋﺰﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ. ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺈﺑﻼغ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺤﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻨﻌﺮف دواﻓﻊ وأﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ. ﻧﺘﺠﺎھﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﺰة. ﻧﻤﻨﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ. ﻧﺴﻌﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ إﻋﺪادات اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻨﺎ. .2ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﻠﺼﻘﺎت ورﺳﻮﻣﺎت وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻮل )ﻻ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( وﻧﺸﺮھﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 .3ﺗﺄدﯾﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿًﺎ وذﻟﻚ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ،وإﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬار ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ واﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﻌﺪم ﻓﻌﻞ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻣﺮة أﺧﺮى.
 .4ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ،وإﻋﻄﺎﺋﮭﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﻹﻋﻄﺎء
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع وﺷﻐﻞ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﮫ.
 .5ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﯿﻦ أﺧﻼﻗﯿًﺎ وﺗﻜﺮﯾﻤﮭﻢ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪوة ﻟﻐﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب.
 .6ﺗﻘﺪﯾﻢ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ -إﺟﺮاءات وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي )اﻟﻄﺎﻟﺐ(:
 -1اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺠﺎد ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ :ﯾﺘﻢ إﺟﺮاؤه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻤﺠﺮد أن ﯾﺘﻨﺎﻣﻰ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ وﺟﻮد طﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻤﺮ ،رﺑﻤﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ
آﺧﺮﯾﻦ ،ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺧﻄﻮرة اﻟﻤﻮﻗﻒ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺘﺤﺪث إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺑﺪوره ،ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺴﻠًﺤﺎ ﺑﺎﻷدﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﯾﻨﻜﺮ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ،وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺮض ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻠﺒﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺑﺪًا.
 -2اﻟﺘﺤﺪث إﻟﻰ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وأوﻟﯿﺎء أﻣﻮرھﻢ ،ﻓﮭﺬا ﺳﯿﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﯿﻖ واﻗﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﺎﻷدﻟﺔ وإﻗﻨﺎﻋﮫ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻮًرا ﺑﺄي ﻣﺤﺎوﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
وإﻗﻨﺎﻋﮫ ﺑﻌﺪم اﻟﺮد ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ؛ إذا ﺷﻌﺮ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﺻﺎﻟًﺤﺎ.
 -3ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﻮذھﻢ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﺑﻄﺮق ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿًﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ وﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻀﺤﯿﺔ.
ﻋﺎﺷًﺮا -ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ:
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ﻣﻌﻮﻗﺎت وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ :وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺠﺰ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﻮﺿﻮي ﻣﻊ ﻏﯿﺎب دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ووﺣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وزﯾﺎدة اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت؛ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻼب ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ،
وﻋﺪم وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺻﺎرم ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ واﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﺘﺪرج اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺴﺒﺒﮫ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،وﻋﺪم ﺗﻨﺒﯿﮫ اﻟﻄﻼب
واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺈﺷﺎرات إﻧﺬار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﯿﺌﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ ،وﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻮﻋﻮﯾﺔ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ
أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﺑﻌﺪھﺎ وﻗﺒﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ،ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ،وﻋﺪم رﺑﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﺴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﺼﻠﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺘﻮﻋﻮﯾﺔ ﺑﺸﺄن أﺿﺮار اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺮز وﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ E-mail Filter
وﺿﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻰ ﻟﯿﺮﻓﺾ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ،وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﺒﯿﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻰ ﺳﺒﺒﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ،وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﺒﯿﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﯾﻮﺿﺢ أﺳﺒﺎب ﻗﯿﺎم اﺑﻨﮫ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ ﺳﻮاء )اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ ،أو ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺳﺮﯾﺔ ،أو
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ،أو ﺗﻌﺮض اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﻟﺘﻨﻤﺮ ﺳﺎﺑﻖ( ،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﻦ ،وإﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت طﻼﺑﯿﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺮض
ﻟﮫ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻨﯿﻔﺔ وﺗﺒﺎدﻟﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪارس ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ, ،ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،وﺗﻔﻌﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺔ
رﻓﺾ اﻟﻤﻨﺼﺔ دﺧﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار اﻟﺴﻠﻮك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ،وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﺤﻠﯿًﻼ ﻛﻤﯿًﺎ وﻛﯿﻔﯿًﺎ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ وﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ.
-2ﻣﻌﻮﻗﺎت وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﺘﻀﻤﻦ :ﻗﻠﺔ ﺗﺒﺎدل ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻄﻼب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪارس ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻨﯿﻔﺔ ،وﻋﺪم
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ،وﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺮاق اﻷﻣﻨﻰ وھﺠﻤﺎت اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﮭﺪد
أﻣﻦ اﻟﻄﻼب وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ.
-3ﻣﻌﻮﻗﺎت وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﻘﺺ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺪارس ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﺎﻣﺔ
واﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وإﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮطﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺻﻮًﻻ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ،اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻷھﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﯾﺪ ﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺈﻋﺪاد وﺗﺨﻄﯿﻂ وإدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ -اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
 اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔوزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 اﻷﺳﺮ )أھﺎﻟﻲ اﻟﻄﻼب(اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
إدارات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ -اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح:
ﺗﻘﺘﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ دور اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻷﺳﺮة :ﻣﻦ ﺧﻼل اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ورﻋﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﻢ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺪور ﻓﻲ أذھﺎﻧﮭﻢ وﺗﺮﺑﯿﺘﮭﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻐﺮس ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺤﻮار ،وﺗﻘﺒﻞ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،وطﺎﻋﺔ ﻗﺮارات اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ
أن ﯾﻜﺘﺴﺒﮭﺎ اﻻﺑﻦ؛ ﻟﯿﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم :ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺄﺧﻄﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ :واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﺨﺺ دورھﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ.
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :واﻟﺘﻰ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ ،وإﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺸﺒﺎب أﺧﻼﻗﯿًﺎ وﻋﻠﻤﯿًﺎ.
اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت:
ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻣﻨﮭﺎ:
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺑﺤﯿ ُ
ﺚ ﺗﺮﻛﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ودواﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ وﻛﺬﻟﻚ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻤﺮ.

•

دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﺮ.

•

ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺮﻛﺰ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎرات
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ،وﻣﻨﮭﺎ :ﻣﮭﺎرات ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ،وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ ،واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺗﻮﻛﯿﺪ اﻟﺬات.

•

ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺞ وﻗﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺤﻤﻲ طﻼﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻮﻛﯿﺎت ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻄﻼب ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه
اﻟﻤﻮاﻗﻒ ،وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺴﺘﻔﺰة ،وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺄﻣﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ وﺣﺴﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

•

إﺟﺮاء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﻤﺮ واﻟﻀﺤﯿﺔ وﻓﮭﻢ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎﺗﮭﻢ ودواﻓﻌﮭﻢ.
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اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
أوﻻً :اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:

] [1أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ،ﺣﻨﺎن ﻓﻮزى ) (2017ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻹرﺷﺎد اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ – إرﺷﺎدﯾﺔ .ﻣﺠﻠﺔ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺄﺳﯿﻮط ،ﻣﺼﺮ.563-527 ،(6)33 ،
] [2أﺑﻮ ﺷﻨﺐ ،ﻋﻤﺎد وﺣﺮب ،ﯾﺴﺮي و أﺑﻮ اﻟﺒﺼﻞ ،وﺟﺪان ) (2011اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ .إرﺑﺪ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
] [3أﺑﻮ ﻋﻼم ،رﺟﺎء ﻣﺤﻤﻮد ) (2013ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻰ واﻟﻨﻮﻋﻰ واﻟﻤﺨﺘﻠﻂ .ﻋﻤﺎن ،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة.
] [4اﻷﻧﺼﺎرى ،ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﺪﯾﺤﺎﻧﻰ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻏﺎﻟﺐ واﻟﻌﺎزﻣﻰ ،رﺷﯿﺪ راﺷﺪ ) (2020اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻋﻨﺪ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ
اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻜﻮﯾﺖ .ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ.494-453 ،(45)1 ،
] [5اﻟﺒﺮاﺷﯿﺪﯾﺔ ،ﺣﻔﯿﻈﺔ ) (2020ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ :ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔhttps://doi.org/10.5339/jist.2020.6 .14-2 ،(6)1،
] [6ﺑﻜﺎر ،ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ) ( 2017أوﻻدﻧﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .اﻟﺮﯾﺎض ،دار وﺟﻮه ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ.
] [7اﻟﺠﮭﻨﻰ ،ﻟﯿﻠﻰ ﺳﻌﯿﺪ ) (2019ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻨﺼﺔ ادﻣﻮدو اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪام .اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ طﯿﺒﺔ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.192-161 ،(9)3 ،
] [8ﺣﺴﯿﻦ ،رﻣﻀﺎن ) (2016اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﺔ ﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺪرﻛﮭﺎ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻟﺪى ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ .اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺪراﺳﺎت وﺑﺤﻮث اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﻣﺼﺮ.85-40 ،(4) ،
] [9ﺣﻤﺎﯾﻞ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎد ﷲ ) (2020اﻟﺪور اﻟﺘﻮﻋﻮى ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮى ﻓﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أﺿﺮار اﻹﺑﺘﺰاز اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺪارس ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رام ﷲ واﻟﺒﯿﺮة .اﻟﻤﺠﻠﺔ
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ.344-309 ،(2)1 ،
] [10اﻟﺤﻤﻮد ،ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ) (2021واﻗﻊ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻰ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ
وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ .ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯿﻮط.97-52 ،(1)37 ،
] [11اﻟﺪوﺳﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ) (2016واﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد
)رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة( .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯿﺮﻣﻮك ،إرﺑﺪ.
] [12اﻟﺮاﺷﺪي ،ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ واﻟﺴﻜﺮان ،ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ راﺷﺪ ) (2019اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺮج .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ -
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻟﻶداب واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ38-1 ، (1)19،
] [13اﻟﺮﺷﯿﺪي ،ﻣﻨﯿﺮة ﺷﻘﯿﺮ ) (2019واﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻦ ﻧﺤﻮھﺎ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ  -ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻟﻶداب واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ.26-1 ،(20) ،
] [14رﺿﻮان ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان ) (2016اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ) اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ( .ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ.
] [15اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﺗﻐﺮﯾﺪ ﺣﻤﯿﺪ ) (2018درﺟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻌﺮض طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وأﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ .ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة  -ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ.145 -111،(4)26،
] [16رواد اﻷﻋﻤﺎل ) (2020ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ .ﺣﺼﺎد .2020اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  24 .دﯾﺴﻤﺒﺮ  .2020ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
-https://www.rowadalaamal.com/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2020
] [17اﻟﺮوﯾﻠﻰ ،ﺳﻤﺎء ﺣﻤﯿﺪى واﻟﻌﻨﺰى ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ راﻛﺎن ) (2021ﻣﻌﻮﻗﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل .اﻟﻤﺠﻠﺔ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯿﻮط.374 -345 ،(5)37 ،
] [18اﻟﺰھﺮاﻧﻲ ،ﺣﻨﺎن وإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،زﯾﻨﺐ )  (2019أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ .ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﺳﯿﻮط.420-388 ،(12)35 ،
] [19اﻟﺴــﯿﺪ ،ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺎل ) ( 2016اﻟﻤﻨﺼــﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ Edmodoرؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .ﻣﺠﻠـﺔ اﻟـﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻤﻨﺼـﻮرة،
).(16
] [20اﻟﺸﺮﯾﻒ ،إﻟﮭﺎم ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻼﻣﺔ) (2018دور اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺟﺪة .ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ.150-122 ،(3)34 ،
] [21اﻟﺸﺮﯾﻒ ،ﺑﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ ﻣﺤﻤﺪ ) (2020واﻗﻊ اﺗﺠﺎھﺎت طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻰ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺟﺎﻣﻌﺔ طﯿﺒﺔ أﻧﻤﻮذًﺟﺎ( .ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﯿﺒﺔ ﻟﻶداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.406-352 ،(22)7 ،
] [22ﺷﻠﺒﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ) (2016اﻵﯾﻜﯿﺪو اﻟﻠﻐﻮي -ﺣﻠﻮل ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ .اﻟﺮﯾﺎض ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﯿﻜﺎن.
] [23ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،ﻣﮭﺎ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ؛ وﺧﻠﯿﻔﺔ ،ھﺸﺎم أﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ) (2021ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ .اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮھﺎج .715-637 ،(81) ،
] [24ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻣﺤﻤﺪ و اﻟﺮﯾﻤﺎوى ،ﻋﻤﺮ ) (2019اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺪاﻓﻌﯿﺔ اﻹﻧﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯾﻤﻰ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺪارس ﺿﻮاﺣﻰ
اﻟﻘﺪس .اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.66-44 ،6 ،
] [25ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ ،اﻟﺴﯿﺪ ) (2014اﻟﻤﻘﺮرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر  MOOCوﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،(1) 14 ،اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊhttp://emag.mans.edu.eg :
] [26ﻋﻠﻮان ،ﻋﻤﺎد ) .(2016أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ أﺑﮭﺎ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ،ﻣﺼﺮ،
.473-439 ،(168)1
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] [27ا ﻟ ﻌ ﻠ ﻲ  ،ﻋ ﺒ ﯿ ﺮ ) (2020ﻣ ﻨ ﺼ ﺔ ﻣ ﺪ ر ﺳ ﺘ ﻲ و و ا ﻗ ﻊ ا ﻟ ﺘ ﻌ ﻠ ﯿ ﻢ "  ،Watanksaﻣ ﺆ ر ﺷ ﻒ ﻣ ﻦ ا ﻷ ﺻ ﻞ ﻓ ﻲ  1ﻧ ﻮ ﻓ ﻤ ﺒ ﺮ  ،2020 ،ا ط ﻠ ﻊ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ ﺑ ﺘ ﺎ ر ﯾ ﺦ
 /1ﻧ ﻮ ﻓ ﻤ ﺒ ﺮ .2020 /
] [28اﻟﻌﻤﺎر ،أﻣﻞ ) (2017اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻧﺤﻮ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺈدﻣﺎن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﺪى
طﻼب وطﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﺼﺮ.366-331 ،(18) ،
] [29ﻋﻤﺎرة ،إﺳﻼم ) (2017اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﻃﻼب اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .دراﺳﺎت ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ-513 ،(86) ،
.548
] [30ﻓﺮﯾﺤﺎت ،ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎم ﻓﺮﯾﺪ ) (2020دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻤﺼﺪر )  MOOCsاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ) إدراك( واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ) ﻛﻮرﺳﯿﺮا(.
دراﺳﺎت  -اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ .اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ  -ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.356 -340 ،(4)47،
] [31اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪﷲ ) (2019اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺪى طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ) رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة( .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ ،أﺑﮭﺎ.
] [32ﻗﻨﺪﯾﻠﺠﻰ ،ﻋﺎﻣﺮ ) (2007اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ واﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ .ﻋﻤﺎن :دار اﻟﯿﺎزورى اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ.
] [33اﻟﻠﯿﺜﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ودروﯾﺶ ،ﻋﻤﺮو ﻣﺤﻤﺪ ) (2017ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ  /ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻀﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ .اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان.264-197 ،(1)4 ،
] [34اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ) (2017دواﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى أطﻔﺎل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ،
.260-243 ،(3)18
] [35ﻣﺤﻤﺪ ،إﯾﻤﺎن ﻗﻨﺎوى ) (2017دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻰ ﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﯾﺔ )دراﺳﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( .ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ.201-137 ،(174) 3 ،
] [36اﻟﻤﻔﺪى ،ﻋﻤﺮ ) (2012ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ .اﻟﺮﯾﺎض ،دار طﯿﺒﺔ.
] [37ﻣﻘﺮاﻧﻲ ،ﻣﺒﺎرﻛﺔ ) (2018اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺪﻣﻨﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة( .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
] [38اﻟﮭﺎﺟﺮى ،ﺧﻠﻮد ) (2020واﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻓﻰ ظﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ "ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻧﻤﻮذًﺟﺎ" .اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ.55-21 ،(3)2 ،
] [39وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ) (2009دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .اﻟﺮﯾﺎض :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ

ﺑﻌﺪ.
] [40و ز ا ر ة ا ﻟ ﺘ ﻌ ﻠ ﯿ ﻢ )  (2020ا ﻟ ﻤ ﻤ ﻠ ﻜ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﺴ ﻌ ﻮ د ﯾ ﺔ " ،ا ﻟ ﺒ ﻮ ا ﺑ ﺔ ا ﻹ ﻟ ﻜ ﺘ ﺮ و ﻧ ﯿ ﺔ ﻟ ﻮ ز ا ر ة ا ﻟ ﺘ ﻌ ﻠ ﯿ ﻢ  ،ﻣ ﺆ ر ﺷ ﻒ ﻣ ﻦ ا ﻷ ﺻ ﻞ ﻓ ﻲ  2أ ﻛ ﺘ ﻮ ﺑ ﺮ ،2020
ا ط ﻠ ﻊ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ ﺑ ﺘ ﺎ ر ﯾ ﺦ  01ﻧ ﻮ ﻓ ﻤ ﺒ ﺮ . 2020
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